



































⑴ He was {going/??coming} up the steps. There was a wad of bubble-gum




















































⑹ａ． He went home around midnight.















ⅱ John came to the office yesterday morning. （Fillmore1997:18）


















ⅰ He went to the dentist’s at two o’clock. （Fillmore1992:50）























⑻ Re petye-me store-werne, ikweriperre nhenhe-werne
3sg ‘come’-NPP store-ALLATIVE after which here-ALLATIVE
petye-tyenhenge
‘come’-subsequently



























































れるMparntwe Arrernte語の petye-（COME）（Wilkins and Hill1995:249）とは性質を異に
する可能性を示唆する。


































































































































































































































の選択発話時 移動時 発話時 移動時
ケース1   ＊ ＊ ＊ 行く
ケース2 ＊   ＊ ＊ 行く
ケース3     ＊ ＊ 行く
ケース4 ＊ ＊   ＊ 来る
ケース5 ＊ ＊ ＊   来る
ケース6 ＊ ＊     来る
ケース7 ＊     ＊ 来る








































36 He’ll {come/go} to the office tomorrow to pick me up.
（Fillmore1997:88）
























































































































































































51 awa pe・yak na・pe・sis o・hta・wiya e・-okima・wiyit,
this one boy his father obv be chief obv
misatimwa ite・ e・-aya・yit, e・kote・ aya・w ;
horse obv where be obv there be3
‘A certain boy［prox］whose father［obv］was chief was there where the




aya・w ‘be’は無標の三人称単数の屈折（unmarked third person singular inflection）
を表示するが，疎遠形で表示された参与者が主語となる動詞に対しては，三人
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99）参照）。12）Fillmore（1970:269－270,1997:98－99）は，この疎化の振る舞い
と機能的に類似した振る舞いが直示移動動詞に見られると指摘している。
52ａ．Fred came to where Harry was, and then Harry went to where Bill was.










































⒜ 注目領域への移動 ⒝ 注目領域以外への移動
図3 （松本・夏2015: 192）












































57ａ．Fred came to my apartment twice last week while I was gone.
































































































































































































72 Let’s {go/*come} there right away. （Fillmore1972:9）








































































78 We’re going to the cinema tonight. Would you like to come with us ?
（Swan2005:110）
79 “Now, Watson,” said Holmes, as a tall dog-cart dashed up through the
gloom, throwing out two golden tunnels of yellow light from its side
lanterns. “You’ll come with me, won’t you ?”
“If I can be of use.”
（Arthur Conan Doyle, “The Man with the Twisted Lip.”232－233頁）
（「ところでワトスン君」と，そこへ一頭びきの背のたかい馬車が，両
がわの側灯から二条の黄いろい光の棒を放射しながら姿を現わしたの





Would you like to {come/go}（along）? （Fillmore1997:97）
次は，主語の同行者が聞き手である場合の comeの例である。
81 Can Johnny come（with you）? （Fillmore1997:97）
82 They stared up at the house.
Lombard said :
“It came from there. We’d better go up and see.”
“No, no, I’m not going.”
“Please yourself. I am.”
Vera said desperately :
“All right. I’ll come with you.”
They walked up the slope to the house.
















83 “I’ll go with you to take her home, and then you’ll come to my house
with me,” I suggested, very pleased with my plan.
（Dorit Orgad, The Boy from Seville.21頁）
84 “Why don’t you come to my office with me so I can get his file. Then I
can give you more accurate information.”
（Jane Ingram, Christa : There’s Always a Tomorrow.553頁）
85 Come to the theatre with us tonight, and bring Mary. （Swan1980:118）
86 （自宅で父親が子供に向かって）
“Come to the zoo with your dad !”（パパと動物園に行こか）
（『対訳よりぬきコボちゃん①』27頁）
87 Do you want to {come/go} with me to the movies ?
（Brown and Levinson1987:122）
88 Are you {coming/going} to the party with me ? （Gathercole1977:77）
89 Do you know if John’s {coming/going} to the party with me ?
（Gathercole1977:77）
90 Will you {come/go} to the dance with me tonight ?（Gathercole1978:86）
話し手と他者が共に移動主体となるケースでは，英語の comeのほうが日本
語の「来る」よりも使用範囲が広いことがわかる。
































지금 편의점 갈건데, 너도 같이 ｛갈래 /*올래｝？
cikum phyenuycem ka-lke-ntey, ne-to kathi {ka-llay/*o-llay}?
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92 （自宅で，話し手が聞き手に，今から自分と一緒にコンビニに行くか
どうか尋ねる場面）
지금 같이 편의점 ｛갈래／*올래｝？
cikum kathi phyenuycem {ka-llay/*o-llay} ?




박군, 잠깐 연구실까지 같이 ｛가 /*와｝ 주겠는가？
pak-kwun, camkkan yenkwusil-kkaci kathi {ka /*wa} cwu-keyss-nunka ?





지금 같이 우리집 ｛갈래／*올래｝？

























박군, 잠깐 연구실까지 와 주겠는가？
pak-kwun, camkkan yenkwusil-kkaci wa cwu-keyss-nunka ?

































英 語      
日本語     ＊
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